




Russia and the Causes of the First World War
KONNO Shigemitsu
 The debate on the origins of the First World War remains one of the most contested issues in 
the study of International History and International Relations (IR). Considering that almost a century 
has passed since the outbreak of the war, it is remarkable that the latest historiography, based on 
newly available primary sources, can still revitalize the debate and undermine some of the orthodox 
interpretations of the origins of the war. The controversy over the share of responsibilities for the 
outbreak of the war is typical of this trend. Instead of excessively focusing on Germany as the single 
prime mover in 1914, many recent historical researches consider a reapportionment of responsibilities 
among the European great powers for starting the Great War.
 Taking recent developments into account, this article seeks to examine and evaluate the role of 
Russia in the origins of the war from a theoretical perspective. The first section of the article traces 
the development of tensions between Russia and the Central Powers. The second section examines 
whether major IR theories, such as the offense-defense theory and the preventive war theory, can apply 
to the Russia’s case from the defeat of Russo-Japanese war to the outbreak of the First World War.
 This article does not intend to demonstrate that Russia should bear the sole responsibility for 
starting the First World War. However, even this brief study proves convincingly that Russia played 
a greater role on the outbreak of the First World War than is generally acknowledged in the recent 
literature of IR theories.
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（COW: Correlates of War）プロジェクトの国力
複合指標（CINC: Composite Index of National 
Capabilities）のデータをみてみよう90。
［表１］　国力複合指標（CINC）による比較
イギリス フランス ロシア ドイツ オ スートリア イタリア
1901年 0.17 0.07 0.11 0.13 0.04 0.03
1905年 0.12 0.06 0.16 0.12 0.04 0.03
1909年 0.12 0.07 0.12 0.14 0.04 0.03
1913年 0.11 0.07 0.12 0.14 0.04 0.03


























































イギリス フランス ロシア ドイツ オ スートリア イタリア
1901年 521 603 1,142 630 309 262
1905年 394 626 2,365 648 313 266
1909年 381 641 1,434 667 317 251




イギリス フランス ロシア ドイツ オ スートリア イタリア
1901年 116,896 41,993 044,270 42,008 16,948 13,573
1905年 055,604 41,947 170,006 46,167 20,591 14,844
1909年 056,532 47,412 060,029 58,567 26,217 19,573
1913年 067,734 66,706 085,391 88,418 37,513 40,379
出所　表１と同じ。
［表４］　1914年時点での主要国の海軍力
　 兵力 大型艦艇 総トン数
ロシア 054,000 04 0,328,000
フランス 068,000 10 0,731,000
イギリス 209,000 29 2,205,000
ドイツ 079,000 17 1,019,000
オーストリア 016,000 03 0,249,000
























イギリス フランス ロシア ドイツ オ スートリア イタリア
1901年 41,538 38,980 134,800 56,874 47,327 32,530
1905年 42,981 39,220 143,900 60,134 48,881 33,190
1909年 44,520 39,430 157,100 63,717 50,438 34,120















イギリス フランス ロシア ドイツ オ スートリア イタリア
1901年 4,983 1,425 2,228 06,137 1,099 129
1905年 5,905 2,255 2,266 09,669 1,459 270
1909年 5,976 3,039 2,940 11,515 1,963 662




イギリス フランス ロシア ドイツ オ スートリア イタリア
1880年 73.8 25.1 24.5 27.4 14 8.1
1900年 100 36.8 47.5 71.2 25.6 13.6
1913年 127.2 57.3 76.6 137.7 40.7 22.5
出所　Paul Kenndy, “The Frist World War and the International Power System,” International 





































































イギリス ドイツ フランス オ スートリア ロシア イタリア
1900年 4,492 2,985 2,876 2,882 1,237 1,785
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